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Religious Pluralism and Christian Mission
M. Kurasawa
Modern Japanese intellectuals have doubted monotheism because it enhances a
conflict between nations and peoples. They contend that the world needs a polytheistic
religion and pluralistic value system. Western Christian theologians have also gradually
taken pluralistic perspectives for religion and abandoned the uniqueness and finality
of the Christian gospel. This paper will deal with the challenge of the pluralistic under-
standing of Christian mission and an evangelical response to it.
1. Challenge of religious pluralism
a) Non-absoluteness/ non-uniqueness of Christianity
Religious pluralism says that no religion may legitimately assert its superiority and
that any religion is a human cultural-historical expression toward “Ultimate Reality”
or “the Real.” John Hick is one of its powerful advocates. He has two reasons why some
theologians have refused the absoluteness of Christianity: (1) the richness of world
religions has become known to the Western world; and (2) Christian absoluteness has
justified the Westerner’s exploitation and oppression toward the people of two-thirds
world and caused suffering to the people of other faiths.
b) Recession of world evangelization and promotion of interreligious dialogue
Religious pluralists have reconceptualized Christian mission and conversion. They
regard Christian mission as “God’s continuing activity through the Spirit to mend the
brokenness of creation, to overcome the fragmentation of humanity, and to heal the rift
between humanity, nature, and God.” They say that Christians are called to participate
in God’s mission in cooperation with people of other faiths. Thus they throw away the
traditional understanding of Christian mission and promote the interreligious dialogue
to work together for human unity and peace.
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2. An Evangelical response
a) “The Kingdom of God” as a theological framework
The Triune God is the God of the Kingdom. The Kingdom of God is fully manifested
through Christ’s second coming. It consummates the whole of history, and its scope is
cosmic. It refers primarily to the universal lordship of Jesus Christ and demands the
allegiance of all creation to Him.
b) “The Name of Jesus”
Religious pluralists reject any exclusive statement about Jesus as “God” and regard
Him as a god-like man. They ignore the historical and factual aspect of the essential
Christian doctrines and relativize the once-for-all historical events of Jesus Christ. The
uniqueness of Jesus’ name, however, was once proclaimed by the Early Church to the
polytheistic Roman world so that the Christians were regarded as creators of dissension
throughout the world.
c) The Great Commission of Jesus Christ
Christ’s universal lordship demands the Church proclaim the Gospel to people in every
culture, crossing religious barriers. The challenge of religious pluralists to exclusivist
Christians is the question of the destiny of those who have never heard the Gospel. This
issue is still in discussion among the Evangelicals. Religious pluralists see the exclusive
claim of Jesus Christ to be arrogant and intolerant. However, tolerance does not mean
accepting everything as right. For example, to leave a person alone who is about to commit
suicide for the sake of tolerance is not right, is it? Shouldn’t we try to persuade him/her
to not carry out that act?  Moreover, we should emphasize God’s tolerance (patience)
which leads us to repentance.
Religious pluralism will today lead Christians to consider the Christian context in
the world of the Roman Empire in the first century, to the authentic biblical hermeneutics
in every culture, and to the true understanding of the Gospel. It brings the coexistence
of religions and the age of choosing freely whatever religions people desire. In such an
age, we can hold the uniqueness of Jesus Christ and make Him known to the world
with a humble attitude.
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宗教多元主義とキリスト教宣教
倉　沢　正　則
はじめに
現代の日本の思想家は一神教に疑問を投げかけ始めている。それは一神教的
理解が国家間や民族間の戦争や紛争を助長させるものと考えるからである。世
界は今や多神教的な宗教や価値体系を必要としていると彼らは主張する。欧米
のキリスト教神学者たちもまた，次第に宗教を多元主義的視座をもって考える
ようになり，キリスト教の福音の独自性や絶対性を放棄してきた。この小論は，
キリスト教宣教における多元主義的理解を検証し，福音主義的応答を提示する
ものである。
１．宗教多元主義からの挑戦
1）キリスト教の非絶対性／非独自性
宗教多元主義者は，いかなる宗教もその優越性を主張できないとし，また，
どの宗教も「唯一の神的実在」に対する人間の応答の歴史的・文化的違いであ
るにすぎないと主張する。ジョン・ヒックは宗教多元主義の強力な提唱者の一
人である。彼は，なぜ何人かのキリスト教神学者がその絶対主義的立場を捨て
るようにとなったかを示し，二つの主要な要因をあげている。第一は，世界諸
宗教の霊的豊かさが欧米に知らされたこと，第二は，キリスト教絶対主義が世
界の広範囲の地域で搾取と抑圧を正当化し，他宗教の人々を苦しめてきたこと
であるとする。
2）福音宣教の後退と宗教間対話の促進
宗教多元主義者は，キリスト教宣教とその回心の再概念化に取り組んでいる。
彼らはキリスト教宣教を「創造のほころびを繕い，人類の分裂を克服し，人類
と自然と神との破れ目を癒すための，御霊による神の継続的活動」と考える。
そして，キリスト者は，諸宗教の人々と協力して，この世界における神の「宣
教」に参加するように召されているとする。こうして彼らはキリスト教宣教に
ついての伝統的理解を捨て，宗教間対話によって，人類の一致と平和に共に労
するよう働きかける。
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２．福音主義的モデル構築
1）[神の国」という神学的枠組み
御国の神とは三位一体の神である。神の国はキリストの再臨によって完全に
顕れる。神の国は全歴史を完成させ，その範囲は宇宙大である。神の国の第一
義的意味は，イエス・キリストの普遍的主性であり，彼に対する忠誠を全被造
物に求める。
２）「イエスの御名」の独自性
宗教多元主義者はイエスを神とする排他的主張を退け，彼を神のような人と
みなす。この見解は，聖書の根本的な教理の歴史・事実的側面を軽視し，歴史
上唯一の特殊な出来事であるイエス・キリストを相対化させかつ一般化したこ
とによる。イエスの御名の独自性が初代教会によって多神教的なローマ世界に
主張されたゆえに，キリスト者は世界を騒がすほどの者と見られるに至ったの
である。
３）大宣教命令
キリストの普遍的な主性は，教会があらゆる文化の人々に宗教的な障壁を越
えて福音を宣べ伝えることを求める。宗教多元主義者の排他的立場をもつキリ
スト者に対する問いは，福音を一度も聞いたことのない人々の運命に関するも
のである。この課題は福音主義者の間で今も討議事項である。イエスの独自性
を主張する福音宣教は，宗教多元主義者にとって，傲慢であり不寛容と写る。
しかし，寛容とは何でも受け入れることではない。人は自殺しようと思ってい
る者を寛容に放ってはおかない。それを止めさせ，生きるよう諭す。事実と反
する言明を人は寛容をもってそのままとしない。寛容を問うなら，福音主義者
は「神の寛容」を見落としてはならない。
宗教多元主義は，キリスト者に，今日の世界をいよいよ第一世紀のそれに近
づけさせ，それぞれの文化における真正な聖書解釈を促し，ますます福音の真
理の明確な理解へと導くこととなる。宗教多元社会は，多様な宗教が共存し，
その複数の中から各人が自分の意志によりどれでも選択できる時代を導く。そ
のような時代であればこそ，福音主義者は，イエス・キリストとその福音の独
自性を確信して，しかも謙虚に対話と寛容をもって，「御名を世に知らしめる」
ことができるのである。
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